



Analysis of Accidents of Children from the Standpoint of Child Health 

















































































穴式 -:'0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ro II ~ ~ u ~ W H ~ W W 計
一 男 |3921mn1420m1627m131616121819お 24 39臼 30 5ω 
九
五O 年
女 3115 23 19 21 ~ II 14 10 II 9 9 10 9 8 5 8 ~ 28 34 20 319 
針I70お 51 42 35 32幻 30 幻 3922 25 26 21 26 24 34 お 67鈴田 | 828 
一 男 |ぬおお 47日 6152印お飴 4657 50回総 45鈎山
九-ノ。年L 、 女 2127 39 42 23 31 43 41 36 38 33 28 35 23 19 29 40 48 59 76 50 I 781 
計 |ω 日%関 82 泥 9591泥胤 79邸邸 7367 74 138 160 179 233 181ド.216
一 男 32 27 71 47 47臼日 4542 34 29 37 29必初 42π山一
九
.ノ年ふA、， 女 26 23 37 41 32 46 27 ?:l 29 22 33 21 17 27 26 19 31 57 49 50 31 I 671 









































19~日 犯3(39.0) 41 (5.0) 42 (5.0) 
196。 661 (29.8) 318 (14.4) 172 (7.8) 
1侠i6 401 (21.8) 194 (10.5) 95 (5.2) 
























( 37 ) 
他者3市 他町村 昔「
218 (26.3) 204 (24.6) 828 (1∞.0) 
648 (29.2) 417 (18.8) 2，216 (1∞.0) 
561 (30.5) 589 (32.0) 1. 840 (1∞.ω 
1，427 (29.2) 1，210 (24.8) 4，飽4 (1∞.0) 
。
1. :t 事斗 ， &マ e .， お 11 12時.4図 年IlJl事故発生状況
j制~I
Eコ t9!O~















る。家屋内事故では1950年では 0~ 4 才の占める割合が
授も多く約半数近くあったがH削年，196が手と順次比率
児童学
第 3雪量 事故発生場所別・年令 ・年次511]実数
設 オ o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 お 16 17 18 19 20ド
-194ー
195。22 8 6 3 6 4 3 1 5 8 1 5 3 2 2 2 3 2 7 4 4 101 
家屋内 196。34 22 21 22 21 16 25 15 15 16 14 21 11 13 9 8 9 18 13 15 15 353 
1鋭訓5 31 23 30 21 20 32 21 22 17 23 24 19 17 26 16 15 24 36 38 27 13 495 
1950 10 。。。。。2 。。1 1 。1 。。1 。。4 3 。お
公共施設 1960 5 1 1 1 。。3 4 3 1 6 1 1 。。2 2 。1 5 2 39 
1966 3 。3 。。。1 2 1 。。2 。8 2 1 5 4 4 3 2 41 
1950 3 1 1 。1 2 1 1 。1 。1 1 。。1 2 2 3 6 6 33 
公闘空地 1960 1 。1 4 3 2 6 1 2 6 2 4 3 3 3 3 5 10 8 13 8 88 
1後i6 。2 4 2 4 8 2 4 。1 4 1 1 2 1 1 1 1 9 3 8 59 
195。5 2 17 4 7 8 7 4 4 1 1 。4 2 3 6 1 2 10 27 4 129 
道路 上 196。5U3536ß3434~~~2534~292435M94æmm 銘4
1鋭訓5 10 8 30 35 28 35 17 22 20 10 16 17 9 16 16 16 32田 69 77 日 596 
195。。。。。。。。。。1 。。。3 。2 。4 2 2 1 15 
学 校 196。。。。。。1 。。3 3 3 7 2 3 12 7 2 2 。2 。47 
1鋭あ 。。1 2 。2 1 。2 4 3 3 8 5 5 7 6 3 4。。56 
195。10 4 3 9 4 3 2 1 5 1 3 1 5 3 2 1 7 5 7 7 12 95 
交通機関内 1後)() 4 5 11 5 3 6 6 5 7 8 2 5 2 2 5 3 18 17 23 14 19 170 
1袋路 2 6 15 5 4 8 7 6 3 5 6 1 。1 。3 91216U 7 133 
1950 12 12 15 12 10 7 15 13 12 15 8 7 4 4 4 2 2 4 8 9 9 184 
河 川 1960 4 1 19 14 10 27 15 15 17 25 22 5 18 14 10 8 15 9 12 21 5 296 
1後訓5 6 10 25 17 23 12 25 14 20 13 6 12 9 9 14 15 15 21 23 25 16 330 
1950 8 9 9 14 7 8 7 10 1 1 8 1 8 7 15' 9 9 17 26 30 14 248 
その他 196。7 7 6 7 4 6 6 9 8 8 5 8 1 9 4 8 26 10 24 35 31 239 
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:n 31 日 45 I 119 
叱られたという単純な理由で家出し，無事ICもどってい
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'1 6表 事故原因 ・地域別分布(%)
訴さて|制阪将軍需都持町
村i護lzi話4izigj
51.0 5.8 6-7 19. 2 24. 3 
水 21.9 12. 8 7.6 31.5 26.3 
1後訓5 21.0 5.4 8. 1 25. 1 41. 2 
7.7 7.7 15.4 Z弘1
火 鍵 1袋副oI 15.9 5.8 2. 2 45. 0 31. 2 
1鎖訓5I 20.5 5.0 3.5 47.2 24.8 
5.0 39.4 混 1
s乙、 中 1960 I 22. 0 10.0 4.0 39.0 25.0 
1後訓5I 8.3 18.5 7.5 32. 4 34. 0 
司自{J 1960 I 2. 0 10. 1 3. 3 40.4 24.2 
1後訓5I 2. 6 10. 0 2. 0 3. 4 32. 0 
48. 4 6.5 38.6 6-5 
自 1後担。 37.7 11.5 3. 7 33. 0 14. 1 

























































交通事故 243 209 205 61 - 4 722 3.6 
氷 費量 160 1 49 49 259 61.8 
火 鍵 1ω12 19 5 - 4 149 73.1 
型忌 発 5 14 29 4 - 52 9.6 
室 怠 22 22 100.0 
中 幸彦 22 10 8 4 1 45 48.9 
山 難 28 7 5 1 28 69 40.6 
心 中 97 12 1 3 - 8 121 80.1 
自 殺 日 58 1∞.0 
傷 省- 67 19 47 12 145 46.2 
家 出 9 9 
天 災 54 5 一 4 - 2 65 83.1 
その他 54 23 10 11 10 108 50.0 
日)，4491151，824 同… 241ゐ針

















































































































-2ω- 児 jt 学
の事故が男子より女子iζ多く， 19槌年もな友通学中事故
が女子lζ多い。






























We have studied 4，884αses of the accidents of children reported in the newspapers in 1950， 1960 and 
1袋路.
T.he number of traffic accidents and those of children in the home is on也einαease，泊 spiteof the 
home being considered to be more safe for children than the outd∞r. The types of children's accidents in 
the home may be classified into the fires， double suicide with parents， self destruction， poisoning， natural 
calamity， explosion and suffocation. 
The relative ratios of the number of accidents in Osaka city to that of other areas have decr匂 sedyear 
after year. The incr匂 sein the relative ratios in the areas other than Osaka city may be due to the incr鎚 se
in the number of traffic accidents. 
It appears that the difference in the atitude of adults toward children depending on times is responsible 
for some cases of children's aαidents. 
ln the year of 1950 the people treated children as individuals with some responsibility although鉛 me
adults ignored children's personal rights， and in the 1960 the characteristic fωture of the people are overex-
pective and overprotective of children. 
( 46 ) 
